





The Dyeing Property of Polyamide Fibre (VI) 
On the Differences in the Decreasing Effects of Dye 
Up-take as by causes Chloride and other Anions. 
Toru SHIMIZU， Takabumi KURIHARA 
In the dyeing of Ami1an with levelling acid dyes， the amount of dye on fibre at equilibrium 
decreases when the anions other than dye ion are present. Chloride ion has a greater effect， 
which decreases the dye up-take， than other anIons. 
we have examined the influence of salts on the affinity at several temperatures， and 
observed that， in presence of sulphate or phosphate ions， the decrement of affinity with 
rising temperature is larger than出atwith chloride ion in the ordinary case. 
明Te postulate， therefore， that the hydration of ions must be one of the causes of the 















a) 1-(2'ーオキ V1'-ナブナノレアゾ〉ベンゼン4-只ノレホン酸ソーダ(略名オl/Y V' n， C. 1. 15510) 
b) 1-(2"ー オキvl'ー ナブチノレアゾ〉ベンゼン 4，6'ー ジエノレホジ酸ソーダ〈略名サンセットエロー
C.1. 15985) 
繊 維: アミラン 110d/30 fプライト糸
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Fig.l . Effect of temperature and concentration 
of sodium chloride on adsorption Orange 
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Fig.2 Effect of temperature and conc~n.!ration 
of sodium sulphate on adsorption of Orange 
1I for Amilan 
オレンジ E濃度 1X 10-4 eq/l，塩酸と食塩お
よび硫酸と硫酸ソーダでpH3.5，このさい塩素
イオンおよび硫酸イオン濃度は 3.16 X 10-4 __ 






















1 1 ー(ムμ~-6tJ.gl)=RTln("CS〕111mγお了 .•••••••• (1) 
〔Dja r2(S04j 1 2 ←(ムμ2ー ムμ。〕 ムψF=RTl ・ 『… (2)
804一 =KlmC(Sj-x)ー CDja CDjσ 
2(DJa T1CCl) 
2 1-(ムμ2ー ムμgz)+ムψF=RTIn(〔S〕-x)-2〔Dh. 〔D〕J…(3)
2CDJa T2CS04J 
2 2 ー (ムμ2ー ムμ;04)=RTln〈〔S〕ー 玄)ー 2〔Dh. 〔DhF ……… (4) 
乙乙でムμ〉ムμらおよびムμS04はそれぞれ色素イオン塩素イオンおよび硫酸イオンの親和力，
CSJ， CDJaおよび xはそれぞれアミラン中のアニオン吸着座席， (飽和値〉色素イオンの平衡吸着
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Fig.3 Effect of temperature and 
added sodium chloride on the 
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Fig.4 Effect of temperature and 
added sodium sulphate on the 
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Fig.5 Effect of temperature and concentration 
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Fig.6 Effect of temperature and 
added sodium chloride or sndium 
Si11phate on the affinity of Sunset 
yellow 
ポリアミド繊維の染色性 53 
次に同様な実験をすンセットエローについて行なったロサンセットエロー濃度 1X 10-4 eq/l， 
pH3.5での平衡染着量と塩素および硫酸イオン濃度との関係はF，ig.5に示す口さらに (3)およ
び (4)式で算出した親和力と塩濃度との関係は Fig.6に示した。食塩の場合に濃度が増すと親和
力が減少する傾向がみられるが，この点についての理由は明らかでないD しかし 590Cおよび 800C
の相異が塩素イオンでは殆んどないが，硫酸イオンで 800Cの親和力の低下は大きい。そして乙の
染料に於てもオ νyv-Iと同様に硫酸イオンの水和の寄与を認める乙とができた。
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Fig.7 Variation of adsorption of Dyes 
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